














































































































































































（Giele and Elder 1998=2003：70）と述べるとともに，「時空間上の位置（文化的背景）」「結び合
わされる人生（社会的統合）」「人間行為力（個人の目標志向性）」「人生のタイミング（戦略的適
応）」という４つの要素が相互に作用することによってライフコースの軌道が形成されると述べ









主義」（Spector and Kitsuse 1977=1990）にもとづく研究プログラムを「家族」や「自己」といっ
た領域に展開したホルスタインとグブリアムは，「個人の経験に時間との関連で意味とパターン
を与えるために，（中略），誰もが行っている，状況づけられた解釈的活動の産物としてライフコー
スをとりあつかう」（Holstein and Gubrium 2000：7）と述べ，ライフコース研究における新た
な視角を提案している。かれらの提案は，所与の社会的条件の下で，人々が利用可能な言説的資
源を技巧的に用いてライフコースを意味づけていく，そうした過程に着目することをうながすも
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Rural Migration and Life Course：Life Course Construction through Talking about Motivation 
 KIDO Isao
Abstract
Based on a constructionist perspective, this paper examines the life course of 
people who have experienced migration from an urban to a rural area. Focused on 
their talking about the motivation for migration, their narratives gathered through 
interview are analyzed. The author argues that, in the setting of the interview as 
an interactional process, their narratives about migration are presented literally as 
motivation according to reference to a number of different contexts. Focusing on the 
four contexts of vocational career, personal time, historical time, and family career, 
this paper illustrates that the practice of talking about motivation is also a practice, 
discursively, of life course construction. In addition, as a preliminary consideration of 
life course construction after migration, it is shown that their experiences are talked 
of by reference to “local culture,” as shared by the people of the area.
Keywords：Life Course, Motivation, Constructionism
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